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   A 44-year-old female was found to have non-functioning right kidney with a large stone 
lodged at the ureteropelvic junction. She had had frequent attacks of pyrexia and noted loss of 
weight for past six months. Right nephrectomy was performed. The specimen showed infected 
hydronephrosis from which E. coli was isolated. The renal parenchyma was found to be 
replaced mostly by yellowish granulomatous tissue compatible with xanthogranuloma. Micro-
scopically, there was a striking granulomatous change with aggregation of the foam cells. 
Infiltration of the plasma cells was prominent. Histochemical stain for lipid showed the foam 
cells to be compatible with the lipid-laden histiocytes. The patient had normal cholesterol 
level. As to the pathogenesis of this pathologic condition, no clear conclusion could be made 
in this particular case. It may, however, be possible that there was a local metabolic dis-
turbance of endogenous lipid due to pyelonephritis which was later handled by phagocytic 
activity. A brief discussion was made based on the literatures.
緒 言
慢性化膿性腎孟腎炎が,稀 では あるが,黄 色
肉芽腫性腎孟腎炎 と称 され る特別 な病理像 を呈
す る場合が あるこ とは,こ れ までに諸外国 で約
70例にお よぶ報告がみ られ るが,わ れわれは最














某病院入院中,強 度の 貧血のため,輸 血を受けてい
る.
既往歴および家族歴:共 に特記すべきものはない.
現症:体 格小,栄 養状態やや不良,顔 貌正常.胸 部
は打聴診上およびEKG正 常.腹 部に異常なく,肝 ・
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黄 色肉芽腫性腎孟 腎炎は,慢 性化膿性 腎孟 腎
炎 の一 つの稀 な型 であ るが,Hooper8}によれば
これ を 最初 に 命名 し報 告 したのは,Putschar
(1934)とされ てい る.そ の後,諸 外国では,
他 に``Foamcellgranuloma",``Lipogranu-
10matousinfiammation"とい う名称を も含め
て症 例が追加 され,現 在 までに71例を数 えてい
るが,本 邦では まだ これ までの ところそ の報告
をみていない ようであ る.
黄 色肉芽腫 性腎孟 腎炎の 臨 床 所 見につい て
は,Hooperら8)(1962)が統計 的観察を行な っ
てい る.そ れに よると,症 状 としては,発 熱,
背部 痛,体 重減少等が多 く,理 学的所見 では,
季 肋部に圧痛が あ り,腫 瘤 を触れ る ことが多い
とい う.X線 検査 では,患 側が排 泄性腎孟撮影
で造影 されず,ま た患側 に結石 の合 併す る率 が
80%にお よん でい る.血 液検査 では,貧 血 と白
血 球数の増加がみ られ る.尿 検査 では,蛋 白尿
お よび膿尿が み られ,尿 培 養で,E.coli,B.
proteus等を検 出するが,こ の病変 に特 異的な
ものはみ られ ない.
われわれ の症 例では,発 熱,貧 血 お よび体重
減少が あ り,右 季肋部 に鈍 痛お よび腫瘤形成が
み られ,X線 検査 で,右 尿 管結 石お よび排泄性



































































































































34友 吉 ・上 山=黄 色 肉芽 腫 性 腎孟 腎炎1(XanthogranulornatousPyelonephritis)の1例
懇繋
Fig.3.Areaqt、prqminentgranulomatouschan-
ge.H.E.stain.(×150)
Fig.4.Pyelonephriticalterationofthererlal
architecture.Veryfewglomeruliareseen,
H.E.stain.(×150)
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Fig.5.Xanthomatouslesion.Thearealooks
ratherlight。Notemarkedinflammatorycell
infiltration.H.E.stain.(×150)
Fig.6.Xanthomatousarea.Typicalfoamcells
withabundantcytoplasm,simulatingclearcell
carcinoma.H.E.stain.(×600)
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Fig.7,Prominentplasmacellinfiltration、H,
E.stain.(×600)
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Fig.8.Histochernistryshowsthatthefoam
cellscontainlipidmateria1.SudanII王stain.
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